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百lesystem白atresidents propose a city planning to their city is established. It means that residents have an initiative in 
city planning，叩dit needs the consensus of the decision about a district plan by residents. 
τbis consensus about a dis甘ictplan is related to出epropeロYof residents， so 1 assume the condition that residents reach 
a mutual consensus is something in residents， environment， etc. 




As a result， a condition of consensus buiIding is as foIIows. 
1. The residents have a common environrnent， the elirnination of the extemaIity. 
2.A1姐110ぱfres他 n臨“p副副lCα叩1中pa蹴t飽巴int批hep仰roces郎郎soぱf白恥ed必e氏悶ciωiおsonα叩nofpがIa叩n.(A rule in t出he吋dist託抑ri町凶削に附cαta幼bou山I
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大塚康央 「地区計画における住民合意に関する一分析」 67 
協定委員会の事務を行っている開発事業者により、専門家等による講演会、勉強会などが実施されてお
り、市職員も参加し、協定や地区計画の情報提供を行っている。



































































































































































大塚康央 「地区計画における住民合意に関する一分析J 71 
表2 事例まとめ
0区域・組織
事例1 事例2 事例3 事例4 事例5 事例6 事例7
合意 。 。 × × 。 。 × 













環境の共有 。 。 。 。 。 。 × 
住 の目協治会定委内
動自の治区会域活
区自た治域協会を超の 自治会活 自治会活域 自治会域活 自治会活域
民 活動母体 員域内会の区 え定




な 情報、親密 協会定ニ委ュ員ー 動自未治成会熟活カ1
り さ スの発行
意識の共有 。 。 × × 。 。 × 
0合意確認、手続き等
事例1 事例2 事例3 事例4 事例5 事例6 事例7
自治会+ ~ ~ ~ 基本単位 協定委員 自治会 自治会 自治会dzE=h z 
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